
















































層状チャートの深海底起源が広く認められるようになってきた（井本・斎藤, 1974; Price, 1977; 




























































































期（２億 1500 万年前）の犬山地域坂祝の層状チャート（Onoue et al., 2012; 2016; Sato et al., 
2013; 2016），大分県津久見の秩父帯の三畳紀中期（２億 4000 万年前）の層状チャート（Onoue 







　Hori et al. （1993）は，宇宙塵（鉄隕石起源の小さい隕石粒）の落下量を化学組成から見積り，
そこからチャート層は粘土層の 10～100 倍（平均 70 倍）の堆積速度であったと推定した。こ
れらの堆積速度は今まで得られている粘土岩やチャートで範囲内の値であった。また，化石年代
から一組のチャートと粘土の堆積期間を推定して，２万年４万年ごとにチャートが短期間に堆積
し，それ以外の期間は粘土が少量堆積しているとした。Ikeda et al. （2010）は，推定するチャー













本ほか, 1974; 井本・福富, 1975），瀬戸川帯の層状チャート（Iijima et al., 1978; 1985），ギリシ
アのオフィオライトの上部（Nisbet and Price, 1974），コス夕リカの白亜紀から古第三紀の層状





（Iijima, et al., 1984），美濃−丹波帯−足尾帯では 1 万 1200 年～1 万 7700 年ごとに粘土が流入
していたこと（Iijima et al., 1978; 1985），美濃帯のチャートでは海洋島から粘土が流入したこと
（Kojima et al., 1997），シェラネバダの古生代チャートでは化学組成から陸源の泥質タービダイ


















堆積速度は 1～10 mm/1000 年，地質時代の層状チャートは 0.3～30 mm/1000 年と見積もら









constrained condition on  sedimentary speed
Ocean Floor Sediments (Recent) Geological Age
siliceous ooze 1～10 mm/1000year bedded chert 0.3～30 mm/1000year
pelagic clay 0.2～15 mm/1000year
Model ordinary time event time (extinction or explosion)
time span chert clay time span chert clay
生物大絶滅説（P1）10,000 years 10 mm/1000year 0.1 mm/1000year 10,000−1,000 years − 0.1 mm/1000year
生物大発生説（P2）10,000 years 0.1 mm/1000year 10 mm/1000year 100−1,000 years 10 mm/year 10 mm/1000year
タービダイト流 ordinary time event time (turbidite)
time span chert clay time span chert clay
タービダイト流（R1） 10,000 years 0.1 mm/1000year 0.1 mm/1000year a few days 1,000 mm/day 1 mm/day
珪質軟泥（R2） 10,000 years − 0.1 mm/1000year a few days 1,000 mm/day −
粘土（R3） 10,000 years 1 mm/1000year − a few days − 1 mm/day
　束縛条件の値（constrained condition）として現世の深海底の珪質軟泥と深海粘土の堆積速度，地質時代の層状
チャートの堆積速度の範囲を示した。データは，小出（2015，2016）のコンパイルによる。モデルごとの堆積条





　上述した５つの仮説での数値モデルを作成した（表 2）。通常期（Ordinary time: O），事件期
（Event time; E）に分けて数理モデルにした。各モデルで，通常期と事件期に主として堆積する
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層状チャートの時間記録の数理モデル（小出  良幸）
Mathematical Model of Time-record on Bedded Chert
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　Bedded chert is the characteristic occurrence as the repeat of a thin claystone layer 
and a thick chart layer.  There are five hypotheses of bedded chert origin;  “mass 
extinction”, “mass explosion”, “siliceous ooze turbidite”, “clay turbidite” and “mixed 
turbidite”.  The author presents the mathematical models of respective hypotheses.  
The characteristics in each model are summarized.
Keywords: bedded chert, five hypotheses, mathematical model, time record
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